






　　Whereas all international legal persons [international organisations] will 
have some rights and duties (and by definition rights and duties distinct from 
those of the members of the organisation), they will not all have the same capaci-
ties. The question of how such rights and duties may be enforced or maintained 
will also depend upon the circumstances. States are recognized as possessing the 
widest range of rights and duties, those of international organisations are clearly 
circumscribed in terms of express powers laid down in the constituent instruments 
















































































リスボン条約が効力を発生し、欧州共同体（European Community ＝ EC、旧 EEC) は欧州
連合 (EU) となり、欧州原子力共同体 (EAEC) は別個の法主体となった。現在、第三国代表に








































１．筆者は本紀要第141号の「付記3 」で EU がノーベル平和賞を付与され、
2013年12月10日、オスロで行なわれた授与式には EU を代表して欧州理事
会議長、欧州委員会委員長及び欧州議会議長の3人が出席したと述べた (17











も不定期的なものもあるが、これは EU が国際法でいう会議参加権 (jus 


























2. G8の開催を提唱したのがフランスの Valéry Giscard d Estaing 大統領
であることは誰でも知っているが、それが正確に1975年のいつのことで
あったか、筆者はまだ知り得ないでいる。
　Giscard d Estaing 大統領が開催を提唱したのは日本、米国、イギリス、
フランス及びドイツの5大国首脳会議で、彼は通貨問題につき首脳同士で
率直に話し合おうと提案した。1975年7月16日、ドイツ（当時は西ドイツ
であった。）の Helmut Schmidt 首相が直ちに賛意を表明したというので、












































　1976年7月1日、ECSC の特別閣僚理事会（Special Council of  Ministers）、
EEC 及び EAEC がそれぞれもっていた閣僚理事会 (Council of Ministers)














































　一方、EC 委員会（Commission of the European Communities）は
1976年7月1日、ECSC の最高機関（High Authority）、EEC 及び EAEC
がそれぞれもっていた委員会（Commission）が一つに統合されたもので、
1976年7月1日、単一の EC 理事会と同時に発足した。EC 委員会は、欧州
連合条約の下で欧州委員会 (European Commission）と改称された (6)。現
在の委員長は Jean-Claude Juncker 元ルクセンブルグ首相で、2014年7月
24日に任命され、11月1日、それまでの委員長、Manuel Barroso に代わっ
て就任したが、近く後任者が選出されよう。
２．EU が G8に参加するまで－ G8の起源について－
１．1977年5月7日―8日の第3回 G8から今日に至るまで、EU からは閣僚
理事会（のち欧州理事会、さらに新欧州理事会）及び EC 委員会 ( のち
(6) 実際には、EEC 委員会は非公式ながら発足当時からみずからを欧州委員会と称していた。





欧州委員会 ) の両機関が G8に参加しているが、これら2機関が G8に参加
するに至る道程は実は平坦なものではなかった。これを EC 委員会（の
ち欧州委員会）の Bulletin of the European Communities ( のち Bulletin of the 
European Union ) の記述から眺めてみよう。
　第1回 (1975年11月15日―17日、仏：ランブイエ ) 及び第2回（米国：プ
エルト・リコ、1976年6月27日―28日）の G8に EC は出席しておらず、
Bulletin の 1975年11月及び1976年6月号には会議後発表された宣言のテキ
ストを掲げたのみである (7)。
　しかし、EC（閣僚理事会及び EC 委員会）はプエルト・リコ G8に参加
すべきであるとの意見は出された模様である。しかし、同会議に先立つ6
月23日、EC 委員会はこれに参加しないとの声明を発表した。すなわち、
EC 委員会は Gaston Thorn 理事会議長及び François-Xavier Ortoli 委員
長の出席を妥当としていたが、全加盟国に受け入れられなかったとして




号は“Although matters within the competence of the Community were 
discussed at the previous summits, the Community was not invited to 
take part in the meetings, which were purely intergovernmental. This 
was criticized by the European Parliament, the Commission and the 
ﬁve Member States that were not invited.”と書いた（ポイント2.3.1.）。
実際に、1977年3月22日、欧州議会は決議を行ない、“The European Par-
liament, … insists that the Community as such―Council and Commis-
sion―be represented at the forthcoming Western Economic summit in 
London；…”と述べた。欧州理事会は3月25日及び26日、ローマで会合
したが、26日、次の議長声明が発出された。“The President of the Coun-
cil and the President of the Commission will be invited to take part in 




within the competence of the Community are discussed. Examples of 
such items are negotiations about international trade and the North 
South Dialogue.” 
　Bulletin の1977年7/8月号は、“In response to this criticism the Europe-
an Council, meeting in Brussels on 12 and 13 July 1976, …unanimously 
agreed that when such conferences took place the Member States 
should inform and consult one another as quickly as possible on how 
Community interests could be consolidated and that [problems which 
fell within the Community s competence] should be dealt with in full 
compliance with the requirements of Community procedure.”と述べる
（ポイント2434）。







２．加盟国のうちの1ヵ国は EU が G8のメンバーとなることに反対であっ
た。前掲の1977年7 / 8月号 Bulletin は引きつづいて次のように記述してい
る。“The difﬁculties were still not ironed out, however, as one Member 
State was still reluctant to accept the idea of such participation.”筆者
の考えであるが、｢ ある加盟国 ｣ とはフランスであることに疑問の余地は
あるまい。










































G8に全面的に出席できるとしても、読み方によっては EC 委員会の Roy 
Jenkins 委員長は委員会の権限に属する問題の討議のみに参加できること
になる。実際に、G8の開催直前の5月3日にブリュッセルで開かれた EC






















く反発した。また、ルクセンブルグの Gaston Thorn 首相は「EC は日曜
(8) 1977年5月7日、バッキンガム宮殿でエリザベス女王主催の晩餐会が開かれたが、女王の右隣、







３．第3回 G8以降の EU の参加ぶり
１．それでは、第3回 G8以降の EU の参加ぶりにつき、主として欧州委
員会の Bulletin により眺めてみよう。




　Bulletin は、“For the ﬁrst time, the Community as such participated 
in some of the discussions which took place at the third summit West-
ern industrialized countries held in London on 7 and 8 May. It was 
represented by Mr. Roy Jenkins, President of the Commission, and Mr. 
James Callaghan, President of the Council of the European Communi-
ties and Prime Minister of the United Kingdom.”また、“In 1977 the 







　会議後同委員会は声明を発表、“Although the arrangements for his 
[Mr.Jenkins ] participation were artiﬁcial and untidy, the Commission 
had nevertheless been represented at a summit for the ﬁrst time and 
this represented a considerable advance. It was a pity that there had 
had to be argument about it but no discourtesy had been shown to him 
on Sunday and he had played a full and active part. The arguments did 
form a basis on which to ﬁnd a more satisfactory solution which was 
very important both for cohesion of the Community and the interests of 
－81－
欧州連合（EU）の使節権をめぐって
the ﬁve smaller Member States… He [Mr.Jenkins] hoped for a clearer 
position in the future on Community representation. ”と述べた（ポイ
ント1.6.13.）。
　5月11日、Jenkins 委員長は欧州議会に対し声明を行ない、“This was 
the first time that the Community as such had played any part at a 
Western Summit meeting, and I greatly welcome this important in-
novation…. I cannot pretend that the arrangements for the represen-
tation of the Community were either logical or entirely satisfactory… 
Given the range of the Community s responsibility, attempts to distin-
guish between the general and speciﬁc aspects of our economic prob-
lems are inevitably artiﬁcial and difﬁcult. I hope that we shall be able 








　(2)Bulletin  1978年7 / 8 月号
　1978年7月16日及び17日、ボンで第4回 G8が開催され、欧州共同体から





る。Bulletin は、“This fourth summit has thus sealed the Community s 
right to participate, which was gained, not without difﬁculty, before the 
London summit on May 7 and 8 May 1977.” と書いた（ポイント1.1.1.）。
会議後の共同声明では、“The European Community was represented 
by the President of the European Council and by the President of the 
－82－
国研紀要145（2015.3）
Commission of the European Communities for discussion of matters 
within the Community s competence.”と述べられている。また。7月18
日、委員会のスポークスマンは“The Commission is very satisﬁed with 
the Bonn Summit Declaration and with the results of the Summit, at 
which the Community was fully represented by the President of the 
Council and the President of the Community.”と述べた（ポイント1.1.6.）。
　筆者は、第4回 G8の開催直前の7月6日及び7日、ブレーメンで欧州理事










　東京サミットにつき Bulletin は、“This was the third time that the 
Community had participated as a full member in a Western Economic 
Summit … It was represented by Mr. Giscard d Estaing in his capacity 
as President of the Council, and Mr. Jenkins, President of the Commis-
sion. ”と述べた（ポイント1.2.1. －1.2.6.）。1979年6月当時の欧州理事会
議長国はフランスで、Giscard d Estaing 大統領が同理事会を代表したの
である。
　(4) Bulletin  1980年6 月号
　Bulletin の1980年6 月号によると、同年6月22日及び23日のヴェニスで
開催される第6回サミットを控え、欧州共同体の加盟9ヵ国の首脳及び外
相並びに EC 委員会の Jenkins 委員長及び Francois-Xavier Ortoli 副
委員長が6月12日及び13日、同地で欧州理事会として会合した。Bulletin 
は、“…This is the fourth time that the Community as such had been 
represented at a Western Economic summit. It was represented by Mr. 
－83－
欧州連合（EU）の使節権をめぐって
[Francesco] Cossiga in his capacity as President of the European Coun-
cil and Mr. Jenkins, the Commission President.”と述べている（ポイン
ト1.1.1. －1.1.23.）。すなわち、ヴェニス・サミットにも欧州共同体から閣
僚理事会議長及び EC 委員会委員長の2人が出席したのである。1980年前
半の閣僚理事会議長国はイタリアで、Sandro Pertini 大統領及び Cossiga
首相（1985年7月3日、第8代大統領に就任）が同理事会を代表した。









　欧州委員会も同様で、例えば Bulletin 1981年7 / 8月号は「委員長を代表
して、Fernand Spaak がサミット参加国の個人代表たち（personal rep-
resentatives）と会合した。」と述べている（ポイント1.1.1.）。
　(2) 余談のようで恐縮であるが、1993年7月8日―9日、東京で開催された
第19回 G8では欧州委員会の Jacques Delors 委員長は健康上の理由で欠席



















Jack Straw 外相が EU 理事会代表として出席している。
５．EU 参加の特殊性













































tated Summary of Lists of Delegations, Missions and Offices Sent and Received by 
the European Communities: September 1952 to November 2009 を作成した。こ
の資料は二、三回改定したが、最直近のものは2011年10月版で、それ以降
は改定していない（最終版は国立国会図書館に納本ずみである、請求番号















2. 欧州委員会編の外交団リスト、Corps Diplomatique accredité auprès des 




（2004年12月刊）では、Bureau Économique et Commercial de Hong Kong、
Bureau Économique et Commercial de Macao、Délégation Générale de 
Palestine 及び Mission Permanente de l Ordre Souverain de Malte の
四つで、紀要第124号の記述と変更はない。しかし、当時は代表のうちパ
レスチナ代表のみが大使の資格を与えられていたが（現在の Mme Leila 
SHAHID 代表も同様。同代表は2005年10月1日着任）、いまやマルタ騎士












ス機関 (Ofﬁce for Project Services ＝ UNOPS) 、国連救済事業機関
(United Nations Relief and Works for Palestine Refugees in the Near 
East=UNRWA)  、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国
連機関 (Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
＝ UN-Women)(9) 及び国連人道問題調整部 (Ofﬁce for the Coordination 
of Humanitarian Affairs=OCHA) がある。このほか、国連そのものが国



























　国際刑事警察機構 (International Criminal Police Organisation = 
INTERPOL) 及びイスラム協力機関 (Organisation of Islamic Coopera-





欧州委員会に信任される。したがって、EEAS はまだ EU の能動的・受
動的使節権の全体を管轄するに至っていないといえそうである。ちなみ
に、欧州委員会は (i) これまで通り儀典部 (Service Protocole) をもって
おり、EU に信任される第三国関係の事務を担当している。また、Corps 
Diplomatique accredité auprès de l’Union Européenne et de la CEEA を編集して
いるのも同部である。
(2) 第三国の代表は EU（及び EAEC）に信任されるが、一再ならず指摘
したように、非国家主体の代表は EU ではなく欧州委員会に対する代表で
ある。彼等の信任手続については、ブリュッセルに行ったとき情報を得る








国際機構等比較的多く、“délégation”は UNOPS， CICR 等であって、こ
れも多い。一方、“délégation générale”はパレスチナのみが使用している。







(10) 余談であるが、本紀要第127号で述べた欧州特許庁 (EPO) につき付言したい。EPO は欧州
委員会に連絡事務所を置いているが（69頁）、2014年3月5日付朝日新聞によると（5面）、EPO
のブノワ・パスティステリ長官 ( 原綴り不明 ) は同紙記者に対し、「28の EU 加盟国のうち
25ヵ国で有効になる『統一特許』を2015年から始める。これまでは EU 域内で使える特許は
EPO が一括して審査するが、審査後さらに各国で登録しなければならなかった。しかし、登
録手続も EPO で一括してできる『統一特許』をつくることで EU の25ヵ国が合意した。」と語っ
たという。
(11) AASM は Associated African States and Madagascar の略であるが、これについては本紀
要第129号及び第135号の拙稿を参照されたい（それぞれ308-333頁、102-8頁）。AASM に対す
る EEC 委員会の代表は、本紀要第129号の拙稿で述べたように、EC 委員会の1977年9月版に
はじめて氏名が掲載されたので、筆者としてはそれまでに任命された初期の代表につき情報を
得たいと願っている。
湾岸協力理事会 (GCC) の Amal AL-AHAMAD(2008年9月1日 )、アラブ連
盟の Lahebio ADAMI 代表（2011年12月27日着任 )、フランス語圏国際機






















EEC に「連合」され、独立後も被連合国 (associés) のステータスを維持し、



















　非自治地域のうち “half-sovereign State”または“semi-independent 
State”と呼ばれる地域は、「国家」といっても国際法でいう行為能力は制
限されている。
　Oppenheim は、“half-sovereign State”は“under the suzerainty or 
the protectorate of another State”と定義する (13)。“Suzerainty”の下では、
被施政国は施政国に外交問題を処理する機能を委譲する（保護関係）。また、
“protectorate”の下では国家の一部が制限された外交能力を国内法によっ
て認める（付庸関係）。Oppenheim は、“the Powers are represented in 
(12) ICJ Report 1975, 12, 32 (para. 57).
(13) Oppenheim, International Law...,I,420. 
－91－
欧州連合（EU）の使節権をめぐって
these states only by consuls or agents without diplomatic character”と
述べるが、例外として、“according to the Peace Treaty of Kainardgi of 
1774 between Russia and Turky, the two half-Sovereign principalities 
of Moldavia and Wallachia had the right of sending Chargés d Affaires 
to foreign Powers. Further, the late South African Republic, which was 
under British suzerainty in the opinion of Great Britain, used to keep 
permanent diplomatic envoys at several foreign states. ”と述べる。
　これはスタンダードな解説であるが、筆者は Rosenne による“semi-
independent State”の定義をより妥当なものと考えている。彼は“semi-
independent State”を“a political entity with a limited capacity to act on 
the international plane, including capacity to conclude treaties coming 
within its competence (as opposed to general competence to conclude 




は1968年1月、EEC が発足して以来の EU または欧州委員会と非自治地域
との公式関係（常駐代表の交換を含む。）に強い関心がある。さしあたり「付
記」の形で以上を述べさせて頂いた。
(14) Shabtai Rosenne, The Perplexities of Modern International Law (Leiden & Boston：Martinus 
Nijhoff, 2004), p.248.

